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1987； Lewin, M. & Tragos, L.M. , 1987）。わが国においても、伝統的性別分化意識から平等主義
へと推移していることを示す研究結果が提出されている（東・鈴木，1991； 鈴木，1997；湯川・
廣岡，2003など）。 

















































































































































































































ができる。１つは、Bem.S.L. に代表される『両性性尺度（BSRI : Bem Sex Role Inventory）』で
ある。もう１つは「平等主義尺度 Egalitarian Scale」と総称されるものである。わが国では、前
者については Bem のオリジナルの翻訳版がいくつか開発されている（下仲ら，1990；1991； 





























行われている（Katsurada, E. & Sugihara, Y. , 1999；Sugihara, Y. & Katsurada, E. , 1999；2003）。
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This brief report discussed two points for changes of gender cognition. The first point is how precisely we 
measure these changes of gender cognition in the recent Japanese culture. The second point is what 
concepts and measures we have to develop in order to grasp and clarify factors effecting the changes of 
gender cognition. Specifically, we placed the focus on two scales which were developed to measure gender 
cognition: the Bem Sex Role Inventory（BSRI）and the Scale of Egalitarian Sex Role Attitudes（SESRA）, 
and examine the validity and utility of the scales from the point of view of the relationship between social 
gender norms and human biological sex.
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